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 This study aims to describe Qira'ah Shadzah and its role in continuity 
the dialect of Arabic, especially the verses related to Qira'ah Shadzah 
contained in chapter Al-Imran. This study used descriptive-normative 
and comparative methods. The results show that Qira'ah Shadzah made 
an important contribution in maintaining the continuity of Arab 
dialect. This is derived from the observation of some Qira'ah Shadzah 
because there is a change of vowel, such as the transfer from fathah to 
dhamma, from kasrah to dhamma, from fathah to kasrah, or from 
dhamma to kasrah. These changes show that Arab customs differ 
between desert people and civilized people. Where civilized people more 
often use fathah and kasrah because both are symbols of meekness, while 
on the other hand desert people prefer to use the dhammah which is a 






١. ﺔﻣﺪﻘﳌا  
 ﻰﻠﻋ ﺔّﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐّﻠﻟ ﱘﺮﻜﻟا نآﺮﻘﻟا ﱃﺎﻌﺗ ُﷲ لﺰﻧأ ًاﺮﻳﺬﻧو ِسﺎﻨﻠﻟ ً$دﺎﻫ نﻮﻜﻴﻟ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﺪﻤﳏ ﱯّﻨﻟا
 ﻮﻫو ﺔﻣﻷا ﻩﺬﻫ ةﺎﻴﺣ ﻮﻬﻓ ،ﻚﻟذ ﲑﻏو بدأو ﻮﳓو تﺎﺠﳍ ﻦﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا مﻮﻠﻌﻟا ﻞﻛ ﻪﻟﻮﺣ تﺄﺸﻨﻓ .ﻢﳍ ًﺎﻤﺋاد ًارﻮﺘﺳدو
 ةرﻮﺳ) َنﻮُﻠِﻘْﻌَـﺗ ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ ﺎPِﻴﺑَﺮَﻋ Qًآْﺮُـﻗ ُﻩﺎَﻨَْﻟﺰْـَﻧأ ﱠQِإ .ﻢﻴﻤﻌﻟا ﲑﳋا ﰲ ﺎﻫؤﺎﺟر/ﻒﺳﻮﻳ١٢ :٢ ﻦﻣ ﻪﻧﻮﺼﺑ ﻪﻟﻼﺟ ﱠﻞﺟ ﺪﻋوو (
/ﺮﺠﳊا ةرﻮﺳ) َنُﻮﻈِﻓَﺎَﳊ ُﻪَﻟ ﱠQِإَو َﺮِّْﻛﺬﻟا ﺎَﻨْﻟﱠﺰَـﻧ ُﻦَْﳓ ﱠQِإ :ﱃﺎﻌﺗ لﺎﻗ ،ﻒﻳﺮﺤّﺘﻟاو نﺎﻴﺴّﻨﻟا١٥ :٩.( 
 :ﻦﻳﺮﻬﻈﻣ ﰲ ﻚﻟذ نﺎﻛو ـﻤﻬﻨﻋ ﷲ ناﻮﺿر ﻪﺑﺎﺤﺻأو ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟا دﻮﻬﺟ ﻞﻀﻔﺑ ﺪﻋﻮﻟا اﺬﻫ ﻖﱠﻘﲢو
ﻲﻈﻔﺣ  ﻰﻠﻋ ًﺎﻣاﺰﻟ نﺎﻛ رﻮﻈﻨﳌا اﺬﻫ ﻦﻣو  .ﻒﻳﺮﲢ وأ ﻎﻳز ّيأ ﻦﻋ ًاﺪﻴﻌﺑ ﱘﺮﻜﻟا نآﺮﻘﻟا ﺎﻨﻴﻟإ ﻞﺻو اﺬﻜﻫو .ﰊﺎﺘﻛو
 نﺎﻛ ﻦﱠﳑ وأ بﺮﻌﻟا ﲑﻏ ﻦﻣ مﻼﺳﻹا اﻮﻘﻨﺘﻋا ﻦﻳﺬﻟا ﻚﺌﻟوأ ﻦﻣ ﻪﻴﺗt ﺪﻗ ٍﻦﳊ ّيأ ﻦﻣ ﻪﻴﻠﻋ ظﺎﻔﳊا  ﺔﻐﻠﻟا ءﺎﻤﻠﻋ
ﻟ ﻢxﺎﺴﻟ بﺎﺻﺄﻓ ،ﻢﻬﺘﻐﻟ ﰲ ﺮﺛأ ىﺮﺧﻷا بﻮﻌّﺸﻟ ﻢﻬﻛﺎﻜﺘﺣﻻ ﱠنأ ﻰﺴﻨﻧ ﱠﻻأ ﺐﳚو .ﺔﺣﺎﺼﻔﻟا ﻦﻋ ﻢﺪﻌﺑأ ٌﺔﻨﻜ
 ﺔﻠﻴﺳو ﻮﻫو ،ﻩﲑﺴﻔﺗو ﻪﻤﻬﻓ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻴﻌﻣ نﻮﻜﺘﻟ ﺎﺎﺠﳍو ﺎﻫﺮﻌﺷو ﺎﻫﺮﺜﻧ بﺮﻌﻟا ﺔﻐﻟ ﰲ ﺚﺤﺒﻠﻟ ﻞﻴﺒﺴﻟا ﻮﻫ ﱘﺮﻜﻟا نآﺮﻘﻟا
 ﺮﻌﻟا ﺪﻋاﻮﻗ اﻮَﺴّﺳأ ﻪﺋاﱠﺮﻗ ﻦﻣ ﲑﺜﻜﻟا ّنإ ﺚﻴﺣ ،ﺎﻫﺪﻴﻌﻘﺗو ﺔﻐﻠﻟا ﻂﺒﺿ ﰲ ﺔﻐﻠﻟا ءﺎﻤﻠﻋ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﻳ ﱵﻟا جﺎﺠﺘﺣﻻا ﺔﻴﺑ
:ةﺎﺤﻨﻟا ﻦﻣ ّﻢﻬﻠﺠﻓ ﻚﻟذ ﰲ ﺐﺠﻋ ﻻو ،نآﺮﻘﻟا ﰲ ءﺎﺟ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ   ﻲﻣﺮﻀﳊا قﺎﺤﺳإ ﰊأ ﻦﺑ ﷲ ﺪﺒﻋ :ﲔﻳﺮﺼﺒﻟا ﻦﻤﻓ
 noitatneirO egaugnaL no ecneulfnI stI dna hazdahS-la ha'ariQ-lA :nidduriahK
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ﻫــ(، واﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي ٤٥١ﻫـ(، وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﻼء )ت٩٤١ﻫـ(، وﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺜﻘﻔﻲ )ت٧١١)ت
 ﻫـ(. ٧٠٢وﳛﲕ ﺑﻦ ز$د اﻟﻔﺮّاء )تﻫـ(، ٩٨١ﻫـ( ، وﻣﻦ اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ: ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﲪﺰة اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ )ت٥٧١)ت
وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻓﺈنﱠ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﺗﻮّزﻋﺖ ﺑﲔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ واﻟﺸﺎذة. ﻓﺎﻟﻘﺮاءة اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﺸﻬﻮر 
 ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات، واﻟﺸﺎذة ﻫﻲ ﻛﻞ ﻗﺮاءة ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮة اﳌﺘﻮاﺗﺮة.
 ﺸﻬﻮرة ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻨﺎدرة واﻹﻋﺮاب ﻣﺘﻴﻨﺔ، وﻟﻌّﻞ ﰲ ﻗﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮرﳑّﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أّن اﻟّﺼﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﳌ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﺳﺎﱂ ﻣﻜﺮم ﻣﺎ ﻳﺆّﻛﺪ ذﻟﻚ: "إنﱠ اﻟّﻨﺤﺎة اُﻷَول اّﻟﺬﻳﻦ ﻧﺸﺄ اﻟّﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺮّاًء:  ﻛﺄﰊ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ 
ﻌﻞﱠ ﻫـ(، وﻟ ٥٧١ﻫـ(، واﳋﻠﻴﻞ )ت٢٨١ﻫـ(، وﻳﻮﻧﺲ )ت٩٤١ﻫــ(، وﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺜﻘﻔﻲ )ت٤٥١اﻟﻌﻼء )ت
اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺬﻩ اﻟﻘﺮاءات وّﺟﻬﻬﻢ إﱃ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻟﻴﻼﺋُﻤﻮا ﺑﲔ اﻟﻘﺮاءات واﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ، ﺑﲔ ﻣﺎ ﲰُﻌﻮا ورَووا ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات، 
 (.٧٧: ٨٧٩١وﺑﲔ ﻣﺎ ﲰُﻌﻮا وَرووا ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب" )ﻣﻜﺮم، 
وﻫﻜـﺬا وﺑﻜﻞ اﻃﻤﺌﻨﺎن ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ أنﱠ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻛﺎن ﻟﻪ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺗﻘﻌﻴﺪ اﻟﻠﻐـﺔ وﺿﺒﻄـﻬﺎ، 
ﳝﻜﻦ أْن ﻧﻌﺪﱠ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﺮوح ﻣﻦ اﳉﺴﺪ ﻟّﻨﺴﺒﺔ ﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ، ﺑﻞ ﻗﻞ ﺑﻔﻀﻠﻪ ﺳﺎدت اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ وّﺬﺑﺖ، 
 وُﺿِﺒﻄﺖ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ، واّﺗﺼﻠﺖ ﺣﻠﻘﺎت ﻋﺼﻮرﻫﺎ، واﻧﻔﺘﺤﺖ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﳌﻌﺎرف، وﺣﻔﻈﺖ وﺣﺪﺎ.
ﺎء اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺎدة ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟّﺪرس اﻟﻠﻐﻮي، ﻷxّﺎ وإن ﺗﻔﺎوﺗﺖ وأّﻣﺎ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪاوﳍﺎ ﻋﻠﻤ
اﻟّﻨﻈﺮة إﻟﻴﻬﺎ، واﺧﺘﻠﻔﺖ اﻵراء ﰲ رﻓﻀﻬﺎ وﻗﺒﻮﳍﺎ أﺣﺪﺛﺖ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺒّﻨﺎء ﺑﲔ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ، وﻣﺎ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻴﻬﺎ 
ﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ إّﻻ اﻟﺴﺒﻴﻞ واﳌﻨﻄﻠﻖ إﱃ ﻟﻐﺔ ﻗﺮآﻧﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤٍﺔ ﻣﻦ ﻛّﻞ زﻟٍﻞ أو ﳊٍﻦ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﳚﻬﻞ اﻟ
ﻣﻦ ﺳﻼﻣٍﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف ﻛﻞﱞ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺎٍف واٍف، ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﺘﺨﻄﺌﺔ ﻗﺮاءاﺗﻪ إذا 
 ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﺮت ﳍﺎ ﺷﺮوط اﻟﻘﺮاءة اﻟّﺼﺤﻴﺤﺔ، وﱂ ﲣﺮج ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟّﻠﻐﺔ ﻧﺜﺮﻫﺎ وﺷﻌﺮﻫﺎ.
ﻟﻘﺮآن ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻪ  ة أﺻﻼ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻨﻪ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﻻرﺗﺒﺎﻃﻪوﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻘﺮاءﺗﻪ اﳌﺘﻮاﺗﺮة واﻟﺸﺎذ
ﻫـ( ﻳﻘﻮل:" أﻣﺎ اﻟﻘﺮآن ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ورد أﻧﻪ ﻗﺮئ ﺑﻪ ﺟﺎز اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮاء ١١٩اﻷوﱃ. ﻓﻬﺬا اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ )ت
 (.٩٣: ١٠٠٢ﻛﺎن ﻣﺘﻮاﺗﺮا أم آﺣﺎدا أم ﺷﺎذا" )اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، 
اﻟﺪراﺳﺎت ﻗﺪﳝﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ، وﻋﻜﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﺘﻨﺒﻄﻮﻧﻪ وﻳﻈﻬﺮون وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ 
ﻣﻮاﻃﻦ اﳉﻤﺎل ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﲔ ﻋﻜﻒ آﺧﺮون ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻗﺮاءﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻓﻨﺠﺪ ﻫﻨﺎك ﻗﺮاءات ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ 
ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮآن، وﻫﻨﺎك ﻗﺮاءات أﺧﺮى ﺷﺎرﻛﺖ ﰲ ﺑﻨﺎء ﳍﺠﺎت اﻟﻌﺮب. وﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺮ  ﳓﻮ
ﻜﺒﲑ ﻟﻠﻘﺮاءات ﰲ اﻟﺘﻘﻌﻴﺪ واﻟﺘﺄﺛﲑ واﻹﺳﻬﺎم. وﻟﺬﻟﻚ وﺟﺪQ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ أوﻗﻔﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ ﲨﻊ اﻟﻘﺮاءات، اﻟ
ﻫـ( ٧٧٣ﻫـ( أّﻟﻒ ﻛﺘﺎ: ﲰﺎﻩ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات، واﻟﻔﺎرﺳﻲ )ت٠٧٣ﻣﺘﻮاﺗﺮاﺎ وﺷﻮاذﻫﺎ، أﻣﺜﺎل:  أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻷزﻫﺮي )ت
ﻫـ( أّﻟﻒ ﻛﺘﺎ ﲰﺎﻩ ﺣﺠﺔ اﻟﻘﺮاءات  وﻣﻜﻲ ﺑﻦ ٣٠٤وأﺑﻮ زرﻋﺔ )تأّﻟﻒ ﻛﺘﺎ ﲰﺎﻩ اﳊﺠﺔ ﰲ ﻋﻠﻞ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، 
ﻫـ( أّﻟﻒ ﻛﺘﺒﺎ ﲰﺎﻩ ٠٧٣ﻫـ( أّﻟﻒ ﻛﺘﺎ ﲰﺎﻩ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، واﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ )ت ٧٣٤ﻃﺎﻟﺐ )ت
ﻫـ( ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ﻛﺸﻒ اﳌﺸﻜﻼت وإﻳﻀﺎح اﳌﻌﻀﻼت، واﻟﻌﻜﱪي ٣٤٥اﳊﺠﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، وﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﺎﻗﻮﱄ )ت
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ﻫـ( اﻟﺬي ﻛﺎن ﳏﺘﺴﺒﻪ ﻣﻦ أﻗﻮى اﳌﺆﻟﻔﺎت ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ٢٩٣ﻫـ( ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة، واﺑﻦ ﺟﲏ )ت٦١٦)ت
 (.٠٤١: ٢٠٤١ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة وﺗﺼﺪﻳﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻬّﻮن ﻣﻨﻬﺎ )إﲰﺎﻋﻴﻞ، 
 اﻷدب ﻣﺮاﺟﻌﺔ .١٫١
واﻹﺎم، وﻣﻦ اﳌﻄﻠﻮب ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أن ﺗﻜﻮن أﻓﻜﺎرﻫﻢ واﺿﺤﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻐﻤﻮض 
ﻻﻳﺘﺴﻠﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻚ واﻻرﺗﻴﺎب واﻟﺘﺴﺎؤﻻت، ﻓﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳍﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲟﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﻳﺮاﻫﺎ ذات 
  أﳘﻴﺔ ﳍﺬا اﳌﻮﺿﻮع، وﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ:
ﻫـ( : " ٧١١اﻟﻘﺮاءة ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ: ﻗﺮأ  ﻳﻘﺮأ  ﻗﺮًأ  ﻗﺮاءًة ﲟﻌﲎ ﻣﻘﺮوء. ﻳﻘﻮل اﺑﻦ إﺳﺤﺎق اﻟﻨﺤﻮي )ت  (أ
ﻳﺴﻤﻰ ﻛﻼم ﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺬي أﻧﺰﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺘﺎ وﻗﺮآQ وﻓﺮﻗﺎQ، وﻣﻌﲎ اﻟﻘﺮآن اﳉﻤﻊ، 
وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: إن ﻋﻠﻴﻨﺎ ﲨﻌﻪ وﻗﺮآﻧﻪ، أي ﲨﻌﻪ وﻗﺮاءﺗﻪ، ﻓﺈذا ﻗﺮأQﻩ ﻓﺎﺗﺒﻊ ﻗﺮآﻧﻪ، أي ﻗﺮاءﺗﻪ" )اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، دون 
 (.٣٦٥٣ﺳﻨﺔ وﻃﺒﺎﻋﺔ: 
ت أداء ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﲣﻔﻴﻒ وﺗﺸﺪﻳﺪ واﺧﺘﻼف أﻟﻔﺎظ اﻟﻮﺣﻲ ﰲ اﳊﺮوف وﰲ اﻻﺻﻄﻼح ﻋﻠﻢ ﺑﻜﻴﻔﻴﺎ
(. وذﻟﻚ أن اﻟﻘﺮآن ﻧﻘﻞ إﻟﻴﻨﺎ ﻟﻔﻈﻪ وﻧﺼﻪ ﻛﻤﺎ أﻧﺰﻟﻪ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ٩: ٤٨٩١)ﳏﻴﺴﻦ، 
ﻮاﻋﻬﺎ وﺳﻠﻢ وﻧﻘﻠﺖ إﻟﻴﻨﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ أداﺋﻪ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ µن اﳌﺮاد ﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﻛﻞ ﻗﺮاءة وأﻧ
 اﻟﱵ روﻳﺖ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ  وﺳﻠﻢ ﺣﲔ أﻧﺰل اﻟﻘﺮآن.
: ٩٨٩١اﻟﺸﺎذة ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺷﺬ  ﻳﺸﺬ  ﺷﺬوذا  ﻓﻬﻮ ﺷﺎذ ﲟﻌﲎ اﻧﻔﺮد ﻋﻦ اﳉﻤﻬﻮر وﻧﺪر )اﻟﺮازي،   (ب
: ٠٠٠٢(، وﰲ اﻻﺻﻄﻼح ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﻏﲑ ﻧﻈﺮ إﱃ ﻗﻠﺔ وﺟﻮدﻩ وﻛﺜﺮﺗﻪ )اﳉﺮﺟﺎﱐ، ١٩٢
ﺖ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎذة ﻻﻧﻔﺮادﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺒﻌﺔ أو اﻟﻌﺸﺮة اﳌﺘﻮاﺗﺮة اﻟﱵ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲨﻬﻮر (. وﻟﺬﻟﻚ ﲰﻴ٧٢١
 اﻟﻘﺮاء ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﺎ.
آ·ر ﲨﻊ أﺛﺮ، وﻫﻮ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻚ أﺛﺮُت اﳊﺪﻳﺚ، واﳌﻌﲎ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺸﻲء، واﻟﺘﺄﺛﲑ إﺑﻘﺎء اﻷﺛﺮ ﰲ اﻟﺸﻲء،   (ت
 (. ٥٢ وأﺛّﺮ ﰲ اﻟﺸﻲء ﺗﺮك ﻓﻴﻪ أﺛﺮا )اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، دون ﺳﻨﺔ وﻃﺒﺎﻋﺔ:
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻔﻌﻞ وّﺟﻪ وأﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ، ووﺟﻪ اﻟﻜﻼم اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﺼﺪﻩ ﺑﻪ. وﻳﻘﺎل ﰲ اﳌﺜﻞ : وّﺟﻪ   (ث
اﻟﻨﻈﺮ وﺟﻬﺔ ﻣﺎﻟﻪ، أي ﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ اﻟﻼﺋﻖ ﺑﻪ، وﻳﻀﺮب ﳌﻦ ﻻﻳﺪري اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن 
 (.٥٧٧٤ﻳﻮﺟﻬﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺴﺎء ﻣﻮّﺟﻪ، أي ذو وﺟﻬﲔ )اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، دون ﺳﻨﺔ وﻃﺒﺎﻋﺔ: 
  وذﻛﺮ ﰲ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻌﺮﰊ اﻷﺳﺎﺳﻲ أن ﻛﻠﻤﺔ "ﺗﻮﺟﻴﻪ" ﳍﺎ ﻋﺪة ﻣﻌﺎن، ﻣﻨﻬﺎ:
 ﻣﺼﺪر وّﺟﻪ )ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻬﲏ(، اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ. (١
 ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ: إﻳﺮاد اﻟﻜﻼم ﳏﺘﻤﻼ ﻟﻮﺟﻬﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ. (٢
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت: ُﻧﺼﺢ أو ﺑﻴﺎن ﻳﻮﺟﱠﻪ إﱃ اﳌﻮاﻃﻨﲔ او اﻻﺗﺒﺎع "ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ"، "ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺰﻋﻴﻢ"  (٣
واﳌﻌﲎ اﻷﺧﲑ ﻫﻮ اﻷﻗﺮب إﱃ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ  ﻫـ(٣٩٢١: ٩٨٩١)ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ اﻟﻌﺮب، 
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ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻐﺎﻳﺮ إذ اﳌﺮاد ﺑﻴﺎن اﻟﻮﺟﻪ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎّذة وﻣﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
اﻟﻘﺮاﺋﻲ اﻟﻮارد ﰲ اﻵ$ت. وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻳﺘﺒﲔ أن اﳌﺮاد ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻴﺎن ﻷﻧﻮاع اﻟﻘﺮاءات 
اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻜﻴﻔﻴﺎت أداء ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآن ﻛﻤﺎ روﻳﺖ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ  ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
  اﻟﻮاردة ﰲ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان وﳍﺎ أﺛﺮ ﻣﺘﲔ  ﺑﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮب.
 اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ .٢
ﻟﻘﺪ اﻗﺘﻀﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ أن ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﻨﻈّﻢ وذﻟﻚ ﻟﻴﺴﲑ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗﻮﺻﻠﻪ 
إﱃ ﻫﺪف ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ، واﳌﻨﻬﺞ ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺆدي إﱃ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ 
  (. ٣٣: ٢٨٩١ﺪر، اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﲑ اﻟﻌﻘﻞ وﲢﺪد ﻋﻤﻠﻴﺘﻪ ﺣﱴ ﻳﺼﻞ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ )ﺑ
ﻋﻠﻤﺎ µن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺚ ﻣﻜﺘﱯ ﻓﺎﳌﻨﻬﺞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﳍﺬا اﳌﻮﺿﻮع إذن ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ وذﻟﻚ ﻟﺘﻀﻤﻨﻪ 
ﻣـ( " ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱯ ٧٢٨١)ت  دراﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ، وﻫﺬا ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ أﲪﺪ ﺑﺪر ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﲏ
ﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ ﺑﺒﻠﻴﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ، وإﳕﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ أو اﻟﻮ·ﺋﻘﻲ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱯ إﱃ ﳎﺮد إﻋ
ﲟﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ وﺗﻔﺴﲑﻫﺎ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻌﻤﻴﻤﺎت ﺑﺸﺄxﺎ، أي أن ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﲡﻤﻴﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖ 
 (.٤٣٢: ٢٨٩١واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰒ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻌﻤﻴﻤﺎت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ" )ﺑﺪر، 
  ﻨﺘﻴﺠﺔاﻟ  .٣
  اﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎذة اﻟﻮاردة ﰲ ﳍﺠﺎت اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان:
  اﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎذة اﻟﻮاردة اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﰲ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎت اﻷﲰﺎء
  ﺑﻀﻢ اﻟﻮاو وﺳﻜﻮن اﻟﻼم ُوْﻟﺪ ٌ  (أ
  ﻗَﺎَﻟْﺖ َربِّ َأﱏﱠ َﻳُﻜﻮُن ِﱄ َوَﻟﺪ ٌ :ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪﻣﻦ 
ﻗﺮاءة ﻣﺸﻬﻮرة ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﻛﻤﺎ ﰲ ﻣﺮﺳﻮم اﳌﺼﺤﻒ، وﻗﺮﺋﺖ ﻣﻦ  ﻗﺮأ ﲨﻬﻮر اﻟﻘﺮاء "َوَﻟٌﺪ" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻮاو واﻟﻼم، وﻫﻲ
ﻫـ( ٦١٢ﻫـ( واﻷﺻﻤﻌﻲ )ت٨٤١اﻟﺸﻮاذ " ُوْﻟٌﺪ" ﺑﻀﻢ اﻟﻮاو وﺳﻜﻮن اﻟﻼم، وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﱃ اﻷﻋﻤﺶ )ت
(. واﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﺸﻜﻞ ﻻ ﰲ اﳌﻌﲎ، ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼث ٢١١: ١٠٠٢)اﻟﻜﺮﻣﺎﱐ، 
ٌﺪ، ُوْﻟٌﺪ، ِوْﻟٌﺪ. ﻓﻔﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎذة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﲎ ﺻﺤﻴﺤﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺘﻌﺪد اﻟﻠﻐﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ. ﻟﻐﺎت:َوﻟ َ
ﻫـ(: اﻟَﻮَﻟُﺪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن واﺣﺪا وﲨﻌﺎ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟُﻮْﻟُﺪ، وﻣﻦ أﻣﺜﺎل ﺑﲏ أﺳﺪ: "ُوْﻟُﺪك ﻣﻦ َدﻣﱠﻰ ٣٩٣ﻗﺎل اﳉﻮﻫﺮي )ت
 ﲨﻊ اﻟَﻮَﻟﺪ، ﻣﺜﻞ أُْﺳﺪ وَأَﺳﺪ. واﻟِﻮْﻟﺪ ﻟﻜﺴﺮ ﻟﻐﺔ ﰲ اﻟُﻮْﻟﺪ. ( ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟُﻮْﻟﺪ ُ٣٥٥: ٠٩٩١ﻋﻘﺒﻴِﻚ" )اﳉﻮﻫﺮي، 
  وﻣﺜﺎل آﺧﺮ: اﻟَﻌَﺮُب واﻟُﻌْﺮُب، اﻟَﻌَﺠُﻢ واﻟُﻌْﺠُﻢ، وأﻧﺸﺪ اﻟﻔﺮاء:
  (.١٢٣: ٠٨٩١ﻗﺪ ﲦّﺮوا ﻣﺎﻻ َوُوْﻟًﺪا )اﻟﺰﺑﻴﺪي،   #  وﻟﻘﺪ رأﻳُﺖ ﻣﻌﺎﺷًﺮا    
( ١٧٥وﰲ رواﻳﺔ أﺧﺮى ﺗﱪّر ﺻﺤﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺮﺋﺖ "ﻣﺎﻟُﻪ َوُوْﻟُﺪﻩ" )اﳌﻌﺼﺮاوي، دون ﺳﻨﺔ، 
وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﻣﺮوﻳﺔ ﻋﻦ أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ( ١٢: ١٧ﺳﻮرة ﻧﻮح/) َواﺗـﱠﺒَـُﻌﻮا َﻣْﻦ َﱂ ْﻳَﺰِْدﻩ َُﻣﺎﻟُﻪ َُوَوَﻟُﺪُﻩ ِإﻻﱠ َﺧَﺴﺎرًا ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
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ﻫـ(، وﻏﲑﻫﻢ. وﻟﻜﻦ ﳒﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮأي µن اﻟﻘﺮاءة " ُوْﻟٌﺪ" ٩٧١، واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ )تﻫـ(٦٥١ﻫـ(، وﲪﺰة )ت٤٥١)ت
ﻫـ( ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﺄﻣﺎ اﻟﱵ ﰲ ٧٧٣ﺑﻀﻢ اﻟﻮاو وﺳﻜﻮن اﻟﻼم ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ Åﰐ ﲟﻌﲎ اﳉﻤﻊ، وﻫﺬ ﻣﺎ أﻛﺪﻩ أﺑﻮ ﻋﻠﻲ )ت
وﻫﻮ ﻣﻔﺮد ﰲ اﻟﻠﻔﻆ، واﳌﺮاد  ﺿﻤﲑ "َﻣْﻦ" ﻓﻴﻜﻮن ﲨﻌﺎ، وإن ﻛﺎن ﻣﻀﺎﻓﺎ إﱃ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺰدﻩ ﻣﺎﻟُﻪ َوُوْﻟُﺪﻩ ﱡﭐﻗﻮﻟﻪ 
اﳉﻤﻊ. وإﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔﻆ اﳉﻤﻊ إﱃ اﳌﻔﺮد ﰲ ﻫﺬا، وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ "ﻟﻴﺖ ﻫﺬا اﳉﺮاَد ﻗﺪ ذﻫﺐ وأراَﺣﻨﺎ ﻣﻦ 
(. ٣٧٤: ٧٠٠٢)اﻟﻔﺎرﺳﻲ،  َوُوْﻟُﺪﻩﱡﭐأﻧﻔﺴﻪ"، ﻓﺠﻤﻊ "اﻷﻧﻔﺲ" وإن إﺿﻴﻒ إﱃ ﻟﻔﻆ اﳌﻔﺮد، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن "اﻟُﻮْﻟﺪ" ﰲ 
ﻫﻴﻬﺎت أن ﺗﻔﻬﻢ ﻣﺮﱘ ﲟﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم. وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻼت ﺗﺘﻀﺢ ﺷﺬوذ ﻗﺮاءة " ُوْﻟٌﺪ" ، أي اﳉﻤﻊ، ﻷﻧﻪ وﻫﺬا اﳌﻌﲎ
وﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﻠﻬﺠﺎت  ﺑﻀﻢ اﻟﻮاو وﺳﻜﻮن اﻟﻼم. إذ اﳌﻌﲎ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺎق اﻵﻳﺔ وﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﻘﻴﺎس ﻛﺬﻟﻚ.
ﰲ ﺑﻌﺾ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮب دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﳊﺎﺟﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، أو 
  (.٢٨: ٧٠٠٢اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، أو ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ، أو دﻳﻨﻴﺔ )ﺷﻔﻴﻊ اﻟﺪﻳﻦ، 
 ﺑﻔﺘﺤﺘﲔ وﺿﻤﺘﲔ ﻗُـُﺮح ٌ و  ﻗَـَﺮح ٌ  (ب
  ﻓَـَﻘْﺪ َﻣﺲﱠ اْﻟَﻘْﻮَم ﻗَـﺮٌْح ِﻣﺜْـُﻠﻪ ُِإْن َﳝَْﺴْﺴُﻜْﻢ ﻗَـﺮٌْح  ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
  ﺗﻮاﺗﺮت اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻛﻠﻤﺔ "ﻗﺮح" ﺑﺼﻮرﺗﲔ: 
ﻫـ(، واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ٣٥١ﻫـ(، وﲪﺰة )ت٣٩: ﻗُـﺮْح ﺑﻀﻢ اﻟﻘﺎف وﺳﻜﻮن اﻟﺮاء، وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﺷﻌﺒﺔ )تإﺣﺪاﳘﺎ
: ﻗﺮح ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻘﺎف وﺳﻜﻮن اﻟﺮاء، وﻫﻲ ﻗﺮاءة اﻟﺒﺎﻗﲔ. واﻟﻔﺮق ﰲ اﳌﻌﲎ ·ﻧﻴﻬﻤﺎﻫـ(. ٩٢٢ﻫـ(، وﺧﻠﻒ )ت٩٨١)ت
ﺑﲔ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ أن اﻟﻘﺮاءة اﻷوﱃ ﲟﻌﲎ أﱂ اﳉﺮاﺣﺎت، وﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻌﲎ اﳉﺮاﺣﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ. وﻗﻴﻞ ﳘﺎ ﻟﻐﺘﺎن ﲟﻌﲎ واﺣﺪ ك 
ٌح" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻘﺎف واﻟﺮاء، وﻫﻲ (. وروﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاذ "ﻗَـﺮ َ٦٥٣: ٧٩٩١"اﻟَﻀﻌﻒ واﻟُﻀﻌﻒ، واﻟَﻜﺮﻩ واﻟُﻜﺮﻩ" )اﻟﻘﻴﺴﻲ، 
ﻫـ(. ٣٨ﻫـ(، و "ﻗُـﺮٌُح" ﺑﻀﻢ اﻟﻘﺎف واﻟﺮاء، وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﱃ اﺑﻦ أﰊ ﻟﻴﻠﻰ )ت٦٠١ﻗﺮاءة ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﱃ اﻟﻴﻤﺎﱐ )ت
ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﳍﺎﺗﲔ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ اﻟﺸﺎذﺗﲔ ﻧﻘﻮل: اﻟﺬي ﻳﻘﺮأ  "ﻗَـﺮٌَح" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻘﺎف واﻟﺮاء، ﻓﻸﻧﻪ ﻣﺼﺪر ل "َﻗﺮِح ﻳﻘﺮَح 
( ، واﻟﺬي ﻳﻘﺮأ "ﻗُـﺮٌُح" ﺑﻀﻢ اﻟﻘﺎف واﻟﺮاء، ﻓﻸﻧﻪ ذﻫﺐ إﱃ اﻹﺗﺒﺎع ك "اﻟُﻴْﺴﺮ ٣٣٢: ٠٩٩١ﻗَـَﺮﺣﺎ" )اﻷﺧﻔﺶ، ﻗَـْﺮﺣﺎ و 
. ﻓﺎﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎذة ﺗﺒﲔ وﺟﻮد ﺻﻮرة ﻟﻐﻮﻳﺔ أﺧﺮى ﺳﻮى ﻣﺎ وﺟﺪت ﰲ (٤٩٢دون ﺳﻨﺔ وﻃﺒﺎﻋﺔ: واﻟُﻴُﺴﺮ" )اﻟﻌﻜﱪي، 
اﻟﻘﺮاءﺗﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﺎﺋﺪ إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻫﻮ أن اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﻘﺮاءة اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﲟﻌﲎ ﻏﲑ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. وﻣﺎ ﺣﺪث ﳍﺎﺗﲔ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻌﺪدة، ﻛﺎﻟﻔﻌﻞ: ﻟﻘﻲ، ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻩ: ﻟِﻘﻴﺎ، وﻟﻘﺎء، وﻟﻘﻴﺎQ، وَﻟْﻘﻴﺎ، وﻛﺎﻟﻔﻌﻞ: ﻣﻜﺚ، ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻩ: 
اﻷﻓﻌﺎل. وﻫﺬا  َﻣﻜﺜﺎ، وُﻣﻜﺜﺎ، وُﻣﻜﻮ·، وﻛﺎﻟﻔﻌﻞ: وﺟﺪ، ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻩ: ُوﺟﺪا، وَوﺟﺪا، وِوﺟﺪاQ، وﻣﻮﺟﺪة، وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ
  اﻟﺘﻌﺪد ﻳﻌﻮد إﱃ أﻣﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤﲔ:
اﺧﺘﻼف ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب، وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻌﺮب ﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻆ أو ﺗﻌﺒﲑ، ﻗﻔﺪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻗﺒﻴﻠﺔ ( ١
ﻣﺼﺪرا ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻗﺒﻴﻠﺔ أﺧﺮى. ﻓﻔﻲ اﻟﻔﻌﻞ: "ﻛﺘﺐ" ﻓﺈن ﻣﺼﺪرﻩ "ﻛﺘﺎ" وﰲ ﻗﺒﻴﻠﺔ أﺧﺮى "ِﻛْﺘﺒﺎ" 
 ﻗُﺒﻮﺣﺔ، وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻘﻮل: ﻗَﺒﺎﺣﺔ، وﻫﻠﻢ ﺟﺮا. ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس. وﻛﺎﻟﻔﻌﻞ: "ﻗُﺒﺢ" ﻓﺈن ﻣﺼﺪرﻩ
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وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻷﺣﺪ اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻣﻌﲎ ﳜﺘﺺ ﺑﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻪ اﳌﺼﺪر اﻵﺧﺮ أو ﻳﻜﺜﺮ  اﺧﺘﻼف اﳌﻌﲎ، (٢
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻴﻪ. ﻛﺎﻟﻀﱠﺮ واﻟﻀﱡﺮ، ﻟﻔﺘﺢ ﺿﺮر ﻋﺎم ﻟﻜﻞ ﺷﻴﺊ وﻟﻀﻢ ﺿﺮر ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﻣﺮض أو ﻫﺰال 
، (٣٨: ١٢اﻷﻧﺒﻴﺎء/)  َوأَﻳﱡﻮَب ِإْذ Qََدى َرﺑﱠُﻪ َأّﱐِ َﻣﺴﱠِﲏَ اﻟﻀﱡﺮﱡ  (. ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ:٧١: ٧٠٠٢)اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، 
  (.٦١: ٣١ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ/) َﻻ َﳝِْﻠُﻜﻮَن ِﻷَﻧْـُﻔِﺴِﻬْﻢ ﻧَـْﻔًﻌﺎ َوَﻻ َﺿﺮPا وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ:
وﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﺑﲔ اﻟﻔﺘﺢ واﻟﻀﻢ ﲢﻠﻴﻞ ﻟﻐﻮي، وﻟﻜﻦ إذا ﻧﻈﺮQ إﱃ ﻗﻀﻴﺔ ﳍﺠﻴﺔ، ﻓﺈxﻢ ﻳﻨﺴﺒﻮن اﻟﻔﺘﺢ إﱃ 
ﻗﺒﺎﺋﻞ أﻫﻞ اﳊﺠﺎز، وﻳﻨﺴﺒﻮن اﻟﻀﻢ إﱃ أﻫﻞ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﻣﺜﻞ: ﳒﺪ، وﲤﻴﻢ، وأﺳﺪ. واﻟﻔﺘﺤﺔ ﺗﻼﺋﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳊﻀﺮﻳﺔ ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
  (.  ٢٢١: ٦٩٩١ﺤﻲ، ﺧﻔﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻀﻤﺔ أﻫﻞ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﻟﺜﻘﻠﻬﺎ )اﻟﺮاﺟ
  ﺑﻀﻢ اﻟﺮاء وﻓﺘﺤﻬﺎ رُﺑّﻴﻮن  (ت
  وََﻛﺄَﻳِّْﻦ ِﻣْﻦ َﻧِﱯٍّ ﻗَﺎَﺗَﻞ َﻣَﻌُﻪ رِﺑِّﻴﱡﻮَن َﻛِﺜﲑ ٌ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺗﻮاﺗﺮت اﻟﻘﺮاءة ﰲ "رﺑِّﻴﻮن" ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺮة اﻟﺮاء ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ ﺧﻂ اﳌﺼﺤﻒ، وﻫﻲ ﻗﺮاءة أﺋﻤﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ وﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ 
اﻟﺸﻮاذ "رُﺑّﻴﻮن" ﺑﻀﻢ اﻟﺮاء، وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﱃ ﻋﻜﺮﻣﺔ (. وروﻳﺖ ﻣﻦ ٠٢٥: ١٠٠٢اﻟﻨﺎس )اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ، 
(. ٢٢١: ١٠٠٢ﻫـ(، وﺑﻀﻢ اﻟﺮاء وﻓﺘﺤﻬﺎ ﰲ رواﻳﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس )اﻟﻜﺮﻣﺎﱐ، ٠١١ﻫـ( واﳊﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي )ت٥٠١)ت
ﻰ ﻓﻘﺮاءة اﳉﻤﻬﻮر ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺮاء ﻣﻨﺴﻮب إﱃ اﻟﺮِﺑّﺔ، و ﳚﻮز ﺿﻤﻬﺎ، وﻫﻲ اﳉﻤﺎﻋﺔ، وﻗﻴﻞ اﻹﺗﺒﺎع. وﻣﻦ ﻗﺮأ ﺑﻀﻢ اﻟﺮاء ﻓﻌﻠ
(. وﻣﻦ ﻗﺮأ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺮاء ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺴﻮب ٠٨ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻨﺴﺐ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮا ُدَﻫﺮي ﻧﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺪﻫﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ )أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، ﺟﻮن ﺳﻨﺔ: 
ﻓﻜﺄن اﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎذة ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺆﻛﺪ µن ﻫﻨﺎك ﳍﺠﺔ ﻧﻄﻘﻬﺎ  .(.٠٢٥: ١٠٠٢إﱃ اﻟﺮب، وﻫﻲ ﲤﻴﻤﻴﺔ )اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ، 
  اﻟﻌﺮب ﺳﻮى ﻣﺎ ورد ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﳌﺘﻮاﺗﺮة وﻫﻲ ﻣﺸﻬﻮرة وﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﲎ، وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻴﺎن: ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻐﺎت.
ﻛﻞ ﻧﻘﻮل: أﺻﻞ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ ﻳﻌﻮد إﱃ ﻛﻠﻤﺔ "رِﺑّﺔ"، وﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺛﻼث ﻟﻐﺎت، ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺮاء، وﺿﻤﻬﺎ، وﻓﺘﺤﻬﺎ، وﻟﺬﻟﻚ  
ﻗﺮاءة ﺗﻨﺴﺐ إﻟﻴﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﻛﺎﻧﺖ أو ﺷﺎذة. وروي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس "َرﺑِّﻴُـْﻮن" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺮاء ﻣﻨﺴﻮب إﱃ اﻟّﺮّب، 
  وﻟﻜﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ "اﻟﺮّﺑﺔ" أﺷﻬﺮ.
واﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﻀﻢ واﻟﻜﺴﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﺧﺘﻼف ﳍﺠﻲ وردا ﰲ ﻗﺮاءﰐ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﺸﺎذة، وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
ﻫـ( وﻟﻀﻢ ﻗﺮأ اﻟﺒﺎﻗﻮن، وﰲ ﻟﻔﻆ ٧٢١اﳋﺎء وﺿﻤﻬﺎ، وﻟﻜﺴﺮ ﻗﺮاءة ﻋﺎﺻﻢ )تاﳌﺜﺎل: ﰲ ﻟﻔﻆ "ﺧﻔﻴﺔ" ﺑﻜﺴﺮ 
ﻫـ( وﻟﻜﺴﺮ ﻗﺮأ اﻟﺒﺎﻗﻮن، وﰲ ﻟﻔﻆ "أﺳﻮة ﺣﺴﻨﺔ" ﺑﻀﻢ ٧٢١"رﺿﻮان" ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺮاء وﺿﻤﻬﺎ، وﻟﻀﻢ ﻗﺮأ ﻋﺎﺻﻢ )ت
"ﺻﻨﻮان" ﻗﺮأ  ﻫـ( ﻟﻀﻢ وﻗﺮأ اﻟﺒﺎﻗﻮن ﻟﻜﺴﺮ. وﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎذة ﻣﺜﻼ: ﰲ ﻟﻔﻆ٧٢١اﳍﻤﺰة وﻛﺴﺮﻫﺎ، ﻗﺮأ ﻋﺎﺻﻢ )ت
ﻫـ( ٧١١ﻫـ( واﻷﻋﺮج )ت٨٤١ﻫـ( ﺑﻀﻢ اﻟﺼﺎد، وﰲ ﻟﻔﻆ "ﻗﻨﻮان" ﻗﺮأ اﻷﻋﻤﺶ )ت٤٧أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺴﻠﻤﻲ )ت
  ﺑﻀﻢ اﻟﻘﺎف. 
وﻋﻦ ﳍﺠﺎت اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﰲ ﻫﺬ اﻟﻈﺎﻫﺮة، ﻓﺈxﻢ ﻳﻨﺴﺒﻮن اﻟﻜﺴﺮ إﱃ أﻫﻞ اﳊﺠﺎز ﻷﻧﻪ أﺧﻒ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺴﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ 
(. وأﻣﺎ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﲤﻴﻢ، وﻗﻴﺲ، وأﺳﺪ، وﺑﻜﺮ ﻓﺈxﺎ ﺗﺬﻫﺐ ٥٠٢: ٤٨٩١إﱃ ﻫﺬﻳﻞ، وﻫﺬﻳﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻛﲏ اﳊﺠﺎز )إﲰﺎﻋﻴﻞ، 
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إﱃ اﻟﻀﻢ ﻷxﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﻜﻦ ﺷﺒﻪ اﳉﺰﻳﺮة وﺷﺮﻗﻴﻬﺎ، وﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻗﺒﺎﺋﻞ دﻳﺔ واﻟﻀﻢ أﻧﺴﺐ ﳍﺎ )اﻟﺮاﺟﺤﻲ، 
 (.٢٢١: ٦٩٩١
  اﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎذة اﻟﻮاردة اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﰲ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﻮت اﻷﲰﺎء
 ﺑﻔﺘﺢ اﳍﻤﺰةاﻷﳒﻴﻞ   (أ
  َوآﺗَـﻴـْ َﻨﺎُﻩ اْﻹِ ﳒِْ ﻴَﻞ ِﻓﻴِﻪ ُﻫًﺪى َوﻧُﻮر ٌﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
ﻗﺮأ ﲨﻬﻮر اﻟﻘﺮاء "اﻹﳒﻴﻞ" ﺑﻜﺴﺮ اﳍﻤﺰة ﻋﻠﻰ وزن "إﻓﻌﻴﻞ" وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﻗﺮأ ﺎ ﲨﻬﻮر اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺷﺮﻗﺎ 
ﻴﻞ" ﻟﻴﺲ ﻫـ( "اﻷﳒﻴﻞ"  ﺑﻔﺘﺢ اﳍﻤﺰة وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﺷﺎذة ﻷن "أﻓﻌ٠١١وﻏﺮ إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا، وﻗﺮأ اﳊﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي )ت
(. وﻣﻌﻨﺎﻩ اﻷﺻﻞ، ﻷﻧﻪ ٣٩٣ﻣﻦ أﺑﻨﻴﺔ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﺑﻞ ﻫﻮ أﻋﺠﻤﻲ ﻣﻌّﺮب اﺷﺘﻘﺎﻗﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻞ )أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، دون ﺳﻨﺔ: 
أﺻﻞ ﻟﻌﻠﻮم وﺣﻜﻢ، وﻳﻘﺎل ﻟﻌﻦ ﷲ Qﺟﻠﻴﻪ أي واﻟﺪﻳﻪ إذ ﻛﺎQ أﺻﻠﻪ. وﻗﻴﻞ: ﻫﻮ ﻣﻦ ﳒﻠُﺖ اﻟﺸﻴﺊ إذا اﺳﺘﺨﺮﺟﺘﻪ، 
ﻨﺴﻞ ﳒﻼ ﳋﺮوﺟﻪ. واﻟﻨﺠﻞ اﳌﺎء اﻟﺬي ﳜﺮج ﻣﻦ اﻟِﻨّﺰ، واﺳﺘﻨﺠﻠﺖ ﻓﺎﻹﳒﻴﻞ ﻣﺴﺘﺨﺮج ﺑﻪ ﻋﻠﻮم وﺣﻜﻢ، وﻣﻨﻪ ﲰﻲ اﻟﻮﻟﺪ واﻟ
اﻷرض، وﺎ ﳒﺎل إذا ﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺎء، ﻓﺴﻤﻲ اﻹﳒﻴﻞ ﺑﻪ ﻷن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﺧﺮج ﺑﻪ دارﺳﺎ ﻣﻦ اﳊﻖ ﻋﺎﻓﻴﺎ. وﻗﻴﻞ اﻟﺘﻨﺎﺟﻞ 
أﻳﻀﺎ، ﻛﻤﺎ روي ﰲ ﻗﺼﺔ (. وﻗﺪ ﲰﻲ اﻟﻘﺮآن إﳒﻴﻼ ٦ :٠١٠٢ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻨﺎزع، وﲰﻲ إﳒﻴﻼ ﻟﺘﻨﺎزع اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻪ )اﻟﻘﺮﻃﱯ، 
ﻣﻨﺎﺟﺎة ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻧﻪ ﻗﺎل: "$ رب أرى ﰲ اﻷﻟﻮاح أﻗﻮاﻣﺎ أQﺟﻴﻠﻬﻢ ﰲ ﺻﺪورﻫﻢ ﻓﺎﺟﻌﻠﻬﻢ أﻣﱵ". ﻓﻘﺎل ﷲ 
(، واﻟﺮاﺟﺢ أن اﻹﳒﻴﻞ اﺳﻢ ﻋﻠﻢ ١٤٣: ٢٠٠٢ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻪ: "ﺗﻠﻚ أﻣﺔ ﳏﻤﺪ"، وإﳕﺎ أراد ﻷQﺟﻴﻞ اﻟﻘﺮآن )اﻟﻔﺮاﻫﻲ، 
ﺎدة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "اﻟﻨﺠﻞ" اﻟﱵ ﻫﻲ ﲟﻌﲎ اﻷﺻﻞ أو اﻟﻮاﺳﻊ. وﻫﺬا ﻣﺎ رﺟﺤﻪ اﻟﺰﳐﺸﺮي أﻋﺠﻤﻲ، ﻻ ﺻﻠﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﳌ
ﻫـ( ﰲ اﻟﺘﻮراة واﻹﳒﻴﻞ أxﻤﺎ اﲰﺎن أﻋﺠﻤﻴﺎن، وﺗﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺎل ﺷﺘﻘﺎﻗﻬﻤﺎ ﻣﻦ "اﻟﻮرى واﻟﻨﺠﻞ". وﻗﺮاءة ٨٣٥)ت
ﻫـ( ﺑﻔﺘﺢ اﳍﻤﺰة دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﻤﺔ، ﻷن "أﻓﻌﻴﻞ" ﺑﻔﺘﺢ اﳍﻤﺰة ﻋﺪﱘ  ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )اﻟﺰﳐﺸﺮي، ٠١١اﳊﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي )ت
(. وﳘﺰة اﻹﳓﻴﻞ ﻣﻜﺴﻮرة ﰲ اﻷﺷﻬﺮ ﻟﻴﺠﺮي ﻋﻠﻰ وزن اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷن "إﻓﻴﻼ" ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻘﻠﺔ ﻣﺜﻞ: ٠٦١: ٩٠٠٢
  (. ٩٤١: ٤٨٩١، إﺑﺰﱘ، ورﲟﺎ ﻧﻄﻖ ﺑﻪ ﺑﻔﺘﺢ اﳍﻤﺰة، وذﻟﻚ ﻻ ﻧﻈﲑ ﻟﻪ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر
(، ﻓﻼ ﻧﺒﺤﺚ ﳍﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻻ ٩٧١إذن "اﻹﳒﻴﻞ" ﻛﻠﻤﺔ أﻋﺠﻤﻴﺔ )اﳋﺎﻟﺪي، دون ﺳﻨﺔ وﻃﺒﺎﻋﺔ: 
ﻋﻦ ﻣﺎدة اﺷﺘﻘﺎﻗﻪ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻋﻦ اﺷﺘﻘﺎﻗﻪ وﻋﺮﺑﻴﺘﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺮدود. وﱂ ﻳﺮد ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ إّﻻ ﻣﻌﺮّﻓﺎ ب"ال اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ"، 
  ﺼﺮف إذا ب "ال اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ" ﺻﺎر ﻣﺼﺮوﻓﺎ ﻓﺪﺧﻠﻪ اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ وﺟّﺮ ﻟﻜﺴﺮة.وﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎء ﻣﺼﺮوﻓﺎ، ﻷن اﳌﻤﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻟ
 ﺑﻀﻤﺘﲔ وﻓﺘﺤﺘﲔ رﻣﺰا  (ب
   َأﻻﱠ ُﺗَﻜﻠَِّﻢ اﻟﻨﱠﺎَس َﺛَﻼﺛََﺔ َأ$ﱠ ٍم ِإﻻﱠ َرْﻣﺰًا ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﻳَـْﺮِﻣُﺰ ﻻ ﺧﻼف ﺑﲔ اﻟﻘﺮاء ﰲ أxﻢ ﻗﺮءوا "رﻣﺰا" ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ اﳌﺼﺤﻒ، وﻫﻮ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ َرَﻣَﺰ ﻳَـْﺮُﻣُﺰ أو 
  ﲟﻌﲎ اﻹﳝﺎء واﻹﺷﺎرة، وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻌﺪول ﻋﻨﻬﺎ. وﻗﺮﺋﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاذ ﺑﺼﻮرﺗﲔ:
: ُرُﻣﺰا ﺑﻀﻤﺘﲔ ﲨﻊ ُرْﻣﺰة ﻛﻈُْﻠَﻤﺔ وﻇُُﻠَﻤﺔ، أو ُﲨﻊ رُْﻣﺰة ﻋﻠﻰ رُْﻣﺰ ﰒ أﺗﺒﻊ اﻟﻀﻢ اﻟﻀﻢ، أو Ðﺳﻜﺎن اﳌﻴﻢ إﺣﺪاﻫﺎ
اﻟُﻌُﺴُﺮ، اﻟُﻴْﺴُﺮ اﻟُﻴُﺴُﺮ. وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﱃ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ  ﺑﻌﺪ اﻟﻀﻤﺔ، ﰒ أﺗﺒﻌﺖ اﻟﻌﲔ اﻟﻔﺎء، ﻣﺜﻞ: اﻟُﻌْﺴﺮ ُ
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: َرَﻣﺰا ﺑﻔﺘﺤﺘﲔ ﲨﻊ راﻣﺰ ﻛﺨﺎدم وﺧﺪم، وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﱃ ·ﻧﻴﻬﺎﻫـ(. ٣٠١ﻫـ( وﳛﲕ ﺑﻦ و·ب )ت٢٦)ت
  (. ٢٧٤ﻫـ( )أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، دون ﺳﻨﺔ: ٨٤١اﻷﻋﻤﺶ )ت
ﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻷن اﻟﻘﺮاءة اﳌﺘﻮاﺗﺮة وﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءات رﻏﻢ أن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺷﺎذة ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺎﻋﺪة ا
"َرْﻣﺰا" ﺗﻌﺮب ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻋﺎرﻳﺐ وﻫﻲ ﻣﻨﺼﻮب ﻻﺳﺘﺜﻨﺎء، واﳊﺎل، واﳌﻔﻌﻮل اﳌﻄﻠﻖ. واﻟﻘﺮاءة "ُرُﻣﺰا" ﺑﻀﻤﺘﲔ ﺟﺎز إﻋﺮاﺎ 
اﳌﻌﲎ ﺑﲔ ﻻﺳﺘﺜﻨﺎء، وﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ اﳌﻌﲎ، اﻟﻘﺮاءة "َرَﻣﺰا" ﺑﻔﺘﺤﺘﲔ ﺟﺎز إﻋﺮاﺎ ﳊﺎل ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ: راﻣﺰﻳﻦ. وﻗﻴﻞ ﻻ ﻓﺮق ﰲ 
ﻫـ( ﺣﻴﺚ ﻗﺎل: ٦١٦ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءت، ﻷن أﺻﻞ اﻻﺧﺘﻼف راﺟﻊ إﱃ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻠﻐﻮي، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺻﺮﺣﻪ اﻟﻌﻜﱪي )ت
  "وﻫﻲ ﻟﻐﺔ". وأﺻﻞ اﻟﺮﻣﺰ اﳊﺮﻛﺔ، ﻳﻘﺎل ارﲤﺰ إذا ﲢﺮك. 
 ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻮاو ِوﺟﻴﻬﺎ  (ت
  َوِﺟﻴًﻬﺎ ِﰲ اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ َواْﻵِﺧﺮَِة َوِﻣَﻦ اْﻟُﻤَﻘﺮﱠِﺑﲔ َ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺗﻮاﺗﺮت اﻟﻘﺮاءة ﰲ "َوﺟﻴﻬﺎ" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻮاو ﻛﻤﺎ ورد ﰲ اﳌﺼﺤﻒ، ﺑﻴﻨﻤﺎ روﻳﺖ ﰲ ﻗﺮاءة أﺧﺮى " ِوﺟﻴﻬﺎ" ﺑﻜﺴﺮ 
ﻫـ(. وﻻ ﻳﺆدي اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءة إﱃ اﺧﺘﻼف اﳌﻌﲎ، ﻷن ٥١١اﻟﻮاو، وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﺷﺎذة ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﱃ زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ )ت
ﻢ: اﳉﻨﺔ ﳌﻦ ﺧﺎف ِوِﻋﻴِﺪ ﷲ )اﻟﻌﻜﱪي، دون ﺳﻨﺔ ﺳﺒﺐ اﻟﺸﺬوذ Qﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﺮﰊ وﻫﻮ اﻹﺗﺒﺎع، ﻛﻘﻮﳍ
ﻫـ( ﺑﻜﺴﺮ اﳍﻤﺰة واﳌﻴﻢ، واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ٦٥١ﻗﺮأ ﲪﺰة )ت ﱠوﻛﻘﺮاءة ﻣﻦ ﻗﺮأ "ﻣﻦ ﺑﻄﻮِن ِإّﻣﻬﺎﺗﻜﻢ" .(٧١٣وﻃﺒﺎﻋﺔ: 
ﻫـ( ﺑﻜﺴﺮ اﳍﻤﺰة ٣٨ﻫـ( ﲝﺬف اﳍﻤﺰة وﻛﺴﺮ اﳌﻴﻢ، واﺑﻦ أﰊ ﻟﻴﻠﻰ )ت٨٤١ﻫـ( ﺑﻜﺴﺮ اﳍﻤﺰة، واﻷﻋﻤﺶ )ت٩٨١)ت
(. وﻟﻴﻜﻮن اﻟﻜﻼم واﺿﺤﺎ ﻧﻘﻮل: ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ Åﺛﺮ ﺻﻮت ٥٠٥وﻓﺘﺢ اﳌﻴﻢ )أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، ﺟﻮن ﺳﻨﺔ: 
Åﺛﺮ ﺗﻘﺪﻣﻲ، ( ٢و  ;Åﺛﺮ رﺟﻌﻲ، وﻓﻴﻪ ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻟﺼﻮت اﻷول ﻟﺜﺎﱐ (١: اﳊﺮف ﳊﺮف اÒﺎور اﻟﺬي ﻳﺘﻜّﻮن ﻣﻦ ﻧﻮﻋﲔ
 وﻓﻴﻪ ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻟﺼﻮت اﻟﺜﺎﱐ ﻷول.
ﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻨﻮع اﻷول ﻗﺮاءة "اﳊﻤِﺪ Ôِ" ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺪال، Åﺛﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻮت اﻷول ﻟﺜﺎﱐ، وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻨﻮع وﻣﻦ اﻷ
اﻟﺜﺎﱐ ﻗﺮاءة"اﳊﻤُﺪ Ôُ" ﺑﻀﻢ اﻟﺪال، Åﺛﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻮت اﻟﺜﺎﱐ ﻷول. واﻟﺬي ﺣﺪث ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ "ِوﺟﻴﻬﺎ" ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻮاو 
ا اﻷﺳﻠﻮب روي ﻛﺜﲑا ﻋﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﺎدﻳﺔ وﺗﻨﺴﺐ إﱃ أزدﺷﻨﻮءة، اﻟﺘﺎﺛﺮ اﻟﺮﺟﻌﻲ، ﺣﻴﺚ Åﺛﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻮت اﻷول ﻟﺜﺎﱐ. وﻫﺬ
وﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ اﳊﺠﺎز. وأﻛﺜﺮ وﻗﻮﻋﻪ ﰲ اﳊﺮوف اﳊﻠﻘﻴﺔ، ﳓﻮ: ِﺷﻌﲑ، وﺑِﻌﲑ، ورِﻏﻴﻒ. وﻻ أﺛﺮ 
 ﰲ اﳌﻌﲎ ﳍﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﻬﺠﺎت اﳌﻨﺘﺸﺮة ﰲ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 ﺑﻀﻢ اﻟﻜﺎف ُﻛْﺮﻫﺎ  (ث
  ُﻗْﻞ أَْﻧِﻔُﻘﻮا َﻃْﻮًﻋﺎ أَْو َﻛْﺮًﻫﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:ﻣﻦ 
اﺗﻔﻖ اﻟﻘﺮاء ﰲ "َﻛﺮًﻫﺎ" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻜﺎف ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ، وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ. وروﻳﺖ ﻣﻦ 
ﻫـ(. وﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻋﺎﺋﺪ إﱃ ٨٤١اﻟﺸﻮاذ " ُﻛْﺮًﻫﺎ" ﺑﻀﻢ اﻟﻜﺎف، وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﱃ اﻷﻋﻤﺶ )ت
  ﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﻜﺮﻩ"، وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ:ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼﻓﻬ
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: ﺑﲔ اﻟُﻜﺮﻩ واﻟَﻜﺮﻩ ﻣﻌﻨﺎﳘﺎ واﺣﺪ، ﻣﺜﻞ اﻟﻀﱠﻌﻒ واﻟﻀﱡﻌﻒ. ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻠﺴﺎن: ﻗﺪ أﲨﻊ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ أﺣﺪﻫﺎ
: ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﻓﺮق، ﺣﻴﺚ "اﻟَﻜﺮﻩ" اﳌﺸﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎﻟﻪ ·ﻧﻴﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ أن اﻟُﻜﺮﻩ واﻟَﻜﺮﻩ ﻟﻐﺘﺎن، ﻓﺄّي ﻟﻐﺔ وﻗﻊ ﻓﺠﺎﺋﺰ.
ﻦ ﺧﺎرج ﻓﻴﻤﺎ ُﳛﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ Ðﻛﺮاﻩ، واﻟُﻜﺮﻩ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻟﻪ ﻣﻦ ذاﺗﻪ وﻫﻮ ﻳﻌﺎﻓﻪ، وﻫﻮ إّﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻄﺒﻊ أو ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻣ
ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻘﻞ أو اﻟﺸﺮع. ﻛﻘﻮل اﻹﻧﺴﺎن: إّﱐ أرﻳﺪﻩ وأﻛﺮﻫﻪ، ﲟﻌﲎ إّﱐ أرﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻄﺒﻊ، وأﻛﺮﻫﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ 
ُﻛِﺘَﺐ َﻋَﻠْﻴُﻜُﻢ اْﻟِﻘَﺘﺎُل َوُﻫَﻮ ﻄﺒﻊ. وﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  أو اﻟﺸﺮع، أو أرﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻘﻞ أو اﻟﺸﺮع، وأﻛﺮﻫﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟ
( أي ﺗﻜﺮﻫﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻄﺒﻊ، وذﻟﻚ ﻷﺟﻞ اﳌﺸﻘﺔ، ﻻ أن اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻳﻜﺮﻫﻮن ﻓﺮض ٦١٢: ٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة/)ُﻛْﺮٌﻩ َﻟُﻜْﻢ 
اﻵﻳﺔ ﺑﻔﺘﺢ (. وﱂ ﻳﻘﺮأ أﺣﺪ ﰲ ٧٠٧ه: ١٢٤١ﷲ، ﻷن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻﻳﻔﻌﻞ إّﻻ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ اﳊﻜﻤﺔ واﻟﺼﻼح )اﻟﺮاﻏﺐ، 
اﻟﻜﺎف، ﻓﻴﺼﲑ "اﻟَﻜﺮﻩ" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻜﺎف ﻓﻌﻞ اﳌﻀﻄﺮ، واﻟُﻜﺮﻩ ﻟﻀﻢ ﻓﻌﻞ اﳌﺨﺘﺎر.  وﻗﻴﻞ: اﻟَﻜﺮﻩ ﻣﺎ أﻛﺮﻫﻚ ﻏﲑك ﻋﻠﻴﻪ، 
واﻟُﻜﺮﻩ ﻣﺎ أﻛﺮﻫَﺖ ﻧﻔَﺴﻚ ﻋﻠﻴﻪ. ﻛﻘﻮﻟﻚ: ﺟﺌُﺘﻚ ُﻛﺮﻫﺎ وأدﺧﻠﺘﲏ َﻛﺮﻫﺎ. وﻗﻴﻞ: اﻟُﻜﺮﻩ ﻟﻀﻢ: اﳌﺸﻘﺔ، وﻟﻔﺘﺢ ﻣﺎ 
ﻗﺎﻣﲏ ﻓﻼن ﻋﻠﻰ َﻛﺮﻩ. وﻳﻘﺎل أﻳﻀﺎ: أﻗﺎﻣﲏ ﻋﻠﻰ ُﻛﺮٍﻩ وَﻛﺮٍﻩ. وﻗﺪ ﻛﺮِﻫﻪ ُﻛْﺮﻫﺎ أﻛﺮﻫﻚ ﻋﻠﻴﻪ. ﺗﻘﻮل: ﻗﻤُﺖ ﻋﻠﻰ ُﻛﺮﻩ، وأ
. وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ: اﻟُﻜﺮﻩ ﺑﻀﻢ اﻟﻜﺎف (٥٦٨٣)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، دون ﺳﻨﺔ وﻃﺒﺎﻋﺔ:  وَﻛْﺮﻫﺎ وﻛﺮاﻫﺔ وﻛﺮاﻫﻴﺔ وَﻣْﻜﺮﻫﺎ وﻣﻜﺮﻫﺔ
أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َﻻ ﳛَِﻞﱡ $ َ (.ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:٨٧٣: ٨٠٠٢اﻟﺒﻐﺾ ﺿﺪ اﻟﺮﺿﺎ ﻟﻔﺘﺢ اﻹﻛﺮاﻩ ﺿﺪ اﻟﻄﻮع )اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ، 
َﲪََﻠْﺘُﻪ أُﻣﱡُﻪ  وﻳﻘﻮِّي ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ "اﻟُﻜﺮﻩ" ﺑﻀﻢ اﻟﻜﺎف ﲟﻌﲎ اﳌﺸﻘﺔ (.٩١: ٤ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء/) َﻟُﻜْﻢ أَْن َﺗﺮِﺛُﻮا اﻟﻨَِّﺴﺎَء َﻛْﺮًﻫﺎ
 (.٥١: ٦٤ﺳﻮرة اﻷﺣﻘﺎف/)  ُﻛْﺮًﻫﺎ
ﻗﺮاءة اﳉﻤﻬﻮر ﰲ اﻵﻳﺔ، وذﻟﻚ وﺟﻮد اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ ﻳﺘﻀﺢ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﻷﻋﻤﺶ ﳜﺎﻟﻒ 
 اﳌﻌﻨﻮي ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ. وﻟﻜﻦ إذا أﻣﻌﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ أﻳﻘّﻨﺎ µن ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻬﺎ اﳉﻤﻬﻮر أﻓﺼﺢ وأﻗﻮى.
  اﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎذة اﻟﻮاردة اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﰲ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﳎﺮورات اﻷﲰﺎء
 ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻜﺎف وﺳﻜﻮن اﻟﻼم  ﺑﻜﻠﻤﺔ  (أ
  َأنﱠ اÔﱠَ ﻳُـَﺒﺸِّ ُﺮَك ﺑَِﻴْﺤَﲕ ُﻣَﺼﺪِّﻗًﺎ ِﺑَﻜِﻠَﻤٍﺔ ِﻣَﻦ اÔ ّ ﺗﻌﺎﱃ:ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ 
 "ﻻ ﺧﻼف ﺑﲔ اﻟﻘﺮاء ﰲ ﻗﺮاءة "ﻛﻠﻤﺔ" ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﰲ اﳌﺼﺤﻒ، إﻻ ﻣﺎ روي ﻣﻦ اﻟﺸﻮاذ "ِﺑِﻜْﻠَﻤﺔ ٍ
( وﻫﻲ ٦٢: ٦٠٠٢ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻜﺎف وﺳﻜﻮن اﻟﻼم، وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﺷﺎذة ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﱃ أﰊ اﻟﺴﻤﺎل اﻟﻌﺪوي )اﺑﻦ اﳉﺰري، 
ﻟﻐﺔ ﻓﺼﻴﺤﺔ ﻣﺜﻞ َﻛِﺘٌﻒ ِﻛْﺘٌﻒ، َﻓِﺨٌﺬ ِﻓْﺨٌﺬ، ووﺟﻬﻪ: أﻧﻪ أﺗﺒﻊ ﻓﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻌﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻘﻞ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻜﺴﺮﺗﲔ ﻓﺴﻜﻦ اﻟﻌﲔ، 
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻀﺢ أxﺎ (. ٦٦٤)أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، دون ﺳﻨﺔ: وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻓﺘﺢ اﻟﻔﺎء اﺳﺘﺜﻘﺎﻻ ﻟﻠﻜﺴﺮة ﰲ اﻟﻌﲔ 
  ِﻠَﻤٌﺔ، ِﻛْﻠَﻤٌﺔ، َﻛْﻠَﻤٌﺔ.ﺛﻼث ﻟﻐﺎت ﻻ ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻪ ا ﰲ اﳌﻌﲎ: ﻛ َ
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻠﻬﺠﻴﺔ ﻓﺈن اﳋﻼف ﺑﲔ اﻟﻔﺘﺢ واﻟﻜﺴﺮ ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﻘﺮاءات   
  اﻟﺸﺎذة، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻘﺮاءات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ:
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ﻫـ( ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺴﲔ ٩٨١ﻫـ( واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ )ت٤٥١ﻫـ( وأﰊ ﻋﻤﺮو )ت٩٦١ﻫـ( وQﻓﻊ )ت٠٢١ﻗﺮأ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ )ت( ١
ﻫـ( ٦٥١ﻫـ( وﲪﺰة )ت٧٢١ﻫـ( وﻋﺎﺻﻢ )ت٨١١ﺴﱭ" ﰲ ﻛﻞ اﻟﻘﺮآن، وﻗﺮأ اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ )تﰲ "ﳛﺴﺒﻬﻢ وﲢ
 ﻫـ( ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺴﲔ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻘﺮآن.٠٣١وأﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ )ت
 ﻫـ( ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺴﲔ ﰲ "ﻋﺴﻴﺘﻢ"، وﻗﺮأ اﻟﺒﺎﻗﻮن ﺑﻔﺘﺤﻬﺎ.٩٦١ﻗﺮأ Qﻓﻊ )ت( ٢
 ﺑﻜﺴﺮﻫﺎ.ﻫـ( "وَﻗﺮن" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻘﺎف، وﻗﺮأ اﻟﺒﺎﻗﻮن ٧٢١ﻫـ( وﻋﺎﺻﻢ )ت٩٦١ﻗﺮأ Qﻓﻊ )ت( ٣
ﻫـ( ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺴﲔ ﰲ "اﻟﺴﻠﻢ"، وﻗﺮأ أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ٩٨١ﻫـ( واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ )ت٩٦١ﻫـ( وQﻓﻊ )ت٠٢١وﻗﺮأ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ت( ٤
  ﻫـ( ﺑﻜﺴﺮﻫﺎ.٨١١ﻫـ( واﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ )ت٤٥١)ت
ﻫـ( ﺑﻜﺴﺮ اﳊﺎء ﰲ "ﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ" وﻗﺮأ اﻟﺒﺎﻗﻮن ٩٨١ﻫـ( واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ )ت٧٢١ﻫـ( وﻋﺎﺻﻢ )ت٦٥١ﻗﺮأ ﲪﺰة )ت( ٥
  ﺑﻔﺘﺤﻬﺎ.
  ﻟﻠﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة:وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ   
 ﻫـ( "ﻣﻦ اﻟﺮِﺿﺎﻋﺔ" ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺮاء.٣٠٢ﺮأ أﺑﻮ ﺣﻴﻮة )تﻗ (١
 ﻫـ( وﻏﲑﻩ "ﻏﻠﻈﺔ" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻐﲔ.٨٤١ﻗﺮأ اﻷﻋﻤﺶ )ت( ٢
  .(٨١١: ٦٩٩١)اﻟﺮاﺟﺤﻲ، ﻫـ( "ﻧِﻌﺠﺔ" ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻨﻮن ٠١١ﻗﺮأ اﳊﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي )ت( ٣
اﻟﻔﺘﺢ، وأن ﻗﺒﺎﺋﻞ أﻫﻞ اﻟﺒﺪاوة ﻣﻦ وأﻣﺎ ﻋﻦ ﳍﺠﺎت اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة، ﻓﺈن أﻫﻞ اﳊﺠﺎز ﳝﻴﻠﻮن إﱃ   
أي أن اﻟﻔﺘﺢ وﻫﻮ أﺧﻒ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺮ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﺌﺔ اﳌﺘﺤﻀﺮة ﰲ اﳊﺠﺎز، واﻟﻜﺴﺮ  ﲤﻴﻢ، وﻗﻴﺲ ﳝﻠﻮن إﱃ اﻟﻜﺴﺮ.
ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ أﻫﻞ اﻟﺒﺪواة اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻃﺒﺎﺋﻌﻬﻢ ﳋﺸﻮﻧﺔ. وﻧﺘﻴﺠﺔ اﳋﻼف ﺑﲔ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻇﻮاﻫﺮ: ﻓﺘﺢ 
ﺧﻒ وﻫﻮ اﻟﻔﺘﺢ، وﺑﲔ وﻛﺴﺮ، ﻓﺘﺢ وﺿﻢ، ﻛﺴﺮ وﺿﻢ. وﺑﲔ اﻟﻔﺘﺢ واﻟﻜﺴﺮ أن ﻗﺒﺎﺋﻞ اﳊﺠﺎز اﳌﺘﺤﻀﺮة  ﺗﺬﻫﺐ إﱃ اﻷ
اﻟﻔﺘﺢ واﻟﻀﻢ ﺗﺬﻫﺐ إﱃ اﻟﻔﺘﺢ، وﺑﲔ اﻟﻜﺴﺮ واﻟﻀﻢ ﺗﺬﻫﺐ إﱃ اﻟﻜﺴﺮ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲤﻴﻞ ﳍﺠﺎت اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺒﺎدﻳﺔ إﱃ اﻟﺼﺎﺋﺖ 
  .(٨١١: ٦٩٩١)اﻟﺮاﺟﺤﻲ، اﻷﺛﻘﻞ وﻫﻮ اﻟﻜﺴﺮ واﻟﻀﻢ 
  اﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎذة اﻟﻮاردة اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﰲ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺎﺿﻴﺔ
 ﺣﺒﻂ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎء  (أ
    َوَﻣْﻦ َﻳْﻜُﻔْﺮ ِْﻹِ ﳝَﺎِن ﻓَـَﻘْﺪ َﺣِﺒَﻂ َﻋَﻤُﻠﻪ ُﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
ﻫـ( ٠١١وﺑﻄﻞ. وﻗﺮأ اﳊﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي )ت ﻓﺴﺪﻻ ﺧﻼف ﺑﲔ اﻟﻘﺮاء اﻟﻌﺸﺮة ﰲ ﻗﺮاءة "ﺣﺒﻂ" ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ 
ﻫـ(: ٥٤٧ت(. ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻴﺎن )٦٢وأﺑﻮ اﻟﺴﻤﺎل "ﺣﺒﻂ" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎء وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﺷﺎذة )اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ، دون ﺳﻨﺔ وﻃﺒﺎﻋﺔ: 
(، وﺣﻜﻲ ﻋﻦ اﻷﻋﺮاﰊ أﻧﻪ ﻗﺮأ : "ﻓﻘﺪ ﺣﺒﻂ ﻋﻤﻠﻪ" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎء. وﻗﻴﻞ ٠٦١"ﳘﺎ ﻟﻐﺘﺎن" )أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، دون ﺳﻨﺔ: 
(. وأﺛﺮ ﻫﺬا اﳋﻼف ﻋﺎﺋﺪ إﱃ ﳍﺠﺎت اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ٢٩١: ٠٨٩١"ﺣﺒﻂ" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ اﻻﻧﺘﻔﺎخ، وﻗﻴﻞ ﲟﻌﲎ )اﻟﺰﺑﻴﺪي، 
ﻟﻔﺘﺢ. وأﻫﻞ اﳊﺠﺎز ﳝﻴﻠﻮن إﱃ اﻟﻔﺘﺢ وﻫﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﺤﻀﺮة، وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إذ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﳝﻴﻠﻮن إﱃ اﻟﻜﺴﺮ وآﺧﺮ إﱃ ا
اﻟﻔﺘﺢ أﺳﻬﻞ اﳊﺮﻛﺎت ﰲ اﻟﻨﻄﻖ، وﻫﻮ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﺤﺼﺮة. وﻗﺒﻴﻠﺔ ﻗﻴﺲ وﲤﻴﻢ وأﺳﺪ ﲤﻴﻞ إﱃ اﻟﻜﺴﺮ. وﻫﻲ 
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ﺋﻞ اﻟﺒﺪوﻳﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺑﺪوﻳﺔ ﺗﺼﺤﺒﻬﺎ اﳋﺸﻮﻧﺔ واﻟﻐﻠﻈﺔ، وQﺳﺒﻬﺎ اﳌﻴﻞ ﻟﻜﺴﺮة، وﻫﻲ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ وﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﻘﺎ
ﻛﻼﳘﺎ دﻻﻟﺘﺎن ﻋﻠﻰ اﳋﺴﺎرة. ﺧﺴﺎرة ﺑﺴﺒﺐ زوال د(. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ أﺻﺒﺢ اﳌﻌﻨﻴﺎن ﻳﺘﻮاﻓﻘﺎن، و٢١: ٦٩٩١)اﻟﺮاﺟﺤﻲ، 
  اﻟﺜﻮاب، وﺧﺴﺎرة ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮض اﻻﻧﺘﻔﺎخ أو اﻟﻮرم. 
  ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺪال ِدﻣﺖ َ  (ب
    َﻻ ﻳُـَﺆدِِّﻩ إِﻟَْﻴَﻚ ِإﻻﱠ َﻣﺎ ُدْﻣَﺖ َﻋَﻠْﻴِﻪ ﻗَﺎﺋًِﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
اﻟﻘﺮاء "ُدﻣَﺖ" ﺑﻀﻢ اﻟﺪال ﻣﻦ ﻟﻔﻆ "دام ﻳﺪوم"، وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﻗﺮأ ﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﻤﺎ  ﻗﺮأ ﲨﻬﻮر
ﺟﺎءت ﰲ ﺧﻂ اﳌﺼﺤﻒ، وروﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاذ " ِدﻣَﺖ" ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺪال، وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﱃ أﰊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺴﻠﻤﻲ 
ﺎ "ِدﻣَﺖ ﻓﻠﺰم أن ﻳﻜﻮن َﺗﺪام" ﻛﻘﻮﻟﻪ: ﻫـ(. وأﻣﺎ "ُدﻣَﺖ" ﻓﻜﻘﻮﻟﻨﺎ: ﻗﻤَﺖ ﺗَﻘﻮم، وأﻣ٣٠١ﻫـ( وﳛﲕ ﺑﻦ و·ّب )٤٧)
(. ﻫﺬﻩ ﺻﻮرة اﻟﺸﺬوذ ﰲ اﻟﻘﺮاءة، وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل اﻷﺧﻔﺶ ٩٥٦ِﺧﻔَﺖ ﲣﺎف، وﻫﻮ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﻴﺎس )دون ﺳﻨﺔ وﻃﺒﺎﻋﺔ: 
. (٤٢٢دون ﺳﻨﺔ: ﻫـ(: ﻫﺬﻩ ﻗﺮاءة، ﻛﻘﻮﳍﻢ: ِﻣﺖﱠ ﲤﻮت ﺣﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ: ﻓِﻌﻞ ﻳﻔُﻌﻞ، وﻫﺬا ﻗﻠﻴﻞ )اﻷﺧﻔﺶ، ٥١٢)ت
ﻠﻐﺔ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ: ِدﻣَﺖ ﺗﺪوم إﱃ أxﺎ Qدرة، ﻛﻤﺖﱠ ﲤﻮت، وﺣِﻀَﺮ ﳛُﻀُﺮ، وﻓِﻀﻞ ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻠﺴﺎن: ذﻫﺐ أﻫﻞ اﻟ
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، دون ﺳﻨﺔ وﻃﺒﺎﻋﺔ: ﻳﻔُﻀُﻞ. وﻗﻴﻞ: أﻧﻪ ﺗﺮّﻛﺒﺖ اﻟﻠﻐﺘﺎن: ﻓﻈﻦ ﻗﻮم أّن ﺗﺪوم ﻋﻠﻰ ِدﻣَﺖ، وﺗﺪام ﻋﻠﻰ ُدﻣَﺖ )
ﻫـ( ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ: أﻫﻞ ٧٩٥ت. واﻷﻗﺮب إﱃ اﻟﺼﻮاب ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة أxﺎ ﳍﺠﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪﻩ اﺑﻦ ﺟﻮزي )(٧٥٤١
اﳊﺠﺎز ﻳﻘﻮﻟﻮن: ُدﻣَﺖ و ُدﻣﺘﻢ، وﻣﺖﱠ وﻣُﺘﻢ، وﲤﻴﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن: ِدﻣَﺖ وِدﻣﺘﻢ، وِﻣﺖﱠ وﻣﺘﱡﻢ، وﳚﺘﻤﻌﻮن "ﻳﻔﻌﻞ" ﳝﻮت وﻳﺪوم. 
(. واﻟﺪﻟﻴﻞ ٣٠٢: ٢٠٠٢واﻟﺪوام ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎل ﻣﺎ، واﻟﺘﺪوﱘ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺊ اﻻﺳﺘﺪارة ﺣﻮل اﻟﺸﻴﺊ )اﺑﻦ ﺟﻮزي، 
ﻢ ﻳﺬﻫﺒﻮن إﱃ ﻛﺴﺮ اﻟﺪال ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮآن. واﳋﻼﺻﺔ إّن اﻟﻀﻢ واﻟﻜﺴﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ أّن ﻫﺬﻩ ﳍﺠﺔ أx
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻣﺘﺸﺎﺎن، وﻟﺬﻟﻚ ﲢﻞ إﺣﺪاﳘﺎ ﳏﻞ اﻷﺧﺮى ﰲ اﻟﻘﻀﺎ$ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. اﳌﺸﻬﻮر ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس "ُﻣﻨﺬ" ﺑﻀﻢ 
ﻟﻴﺎء، وﺑﲏ ﻫﺬﻳﻞ وﻋﻘﻴﻞ ﻳﻘﻮﻟﻮن "اﻟﺬون"  اﳌﻴﻢ، وﺑﲏ ﺳﻠﻴﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن "ِﻣﻨﺬ" ﺑﻜﺴﺮ اﳌﻴﻢ. اﳌﺸﻬﻮر اﻟﺸﺎﺋﻊ ﰲ "اﻟﺬﻳﻦ"
ﻟﻮاو، وﺑﻨﻮ ﲤﻴﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن "أﻣُﺲ" ﻟﻀﻢ، وأﻫﻞ اﳊﺠﺎز ﻳﻘﻮﻟﻮن "أﻣِﺲ" ﻟﻜﺴﺮ، وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻠﻬﺠﺎت 
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 اﳋﻼﺻﺔ .٤
ﺗﻌّﺪ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎذة ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻮاد اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻢ ﻛﺜﲑا ﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﻘﺎءﻫﺎ، وﻫﻲ 
ﺗﻨﺎل اﻷﲰﺎء اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ واﳌﻨﺼﻮﺑﺔ واÒﺮورة واﻟﻔﻌﻞ. وÅﰐ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎذة أﺣﻴﺎQ ﲣﺎﻟﻒ اﻟﻘﺮاءة اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﰲ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﺸﻜﻞ 
ﻀﻢ، أو ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺢ إﱃ اﻟﻜﺴﺮ وﻋﻜﺴﻪ، أو ﻣﻦ اﻟﻀﻢ إﱃ اﻟﻜﺴﺮ. واﻟﺴﺮ ﰲ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺢ إﱃ اﻟﻀﻢ، أو ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺮ إﱃ اﻟ
ﻫﺬا اﻟﺘﻐﲑ أﻧﻪ ﻋﺎﺋﺪ إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﺮب ﺑﲔ  أﻫﻞ اﳊﻀﺎرة ﻛﺄﻫﻞ اﳊﺠﺎز وﻫﺬﻳﻞ وﺑﲔ أﻫﻞ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﻛﺒﲏ ﲤﻴﻢ، وﺑﲏ أﺳﺪ، 
ﻴﺰ ﻟﻐﻠﻈﺔ واﳋﺸﻮﻧﺔ ﰲ وﺑﲏ ﻗﻴﺲ، وﺑﲏ ﺑﻜﺮ. وأﻫﻞ اﳊﻀﺎرة ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻄﻒ واﻟﻠﲔ ﰲ اﻟﻜﻼم، ﺣﻴﺚ أﻫﻞ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻤ
ﻛﻼﻣﻬﻢ. ﺣﻴﺚ إذا ﻛﺎن اﳋﻼف ﺑﲔ اﻟﻔﺘﺢ واﻟﻀﻢ، ﻓﺄﻫﻞ اﳊﻀﺎرة ﳝﻴﻠﻮن إﱃ اﻟﻔﺘﺢ ﳋﻔﺘﻪ وأﻫﻞ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﳝﻴﻠﻮن إﱃ 
اﻟﻀﻢ ﻟﺜﻘﻠﻪ، وإذا ﻛﺎن اﳋﻼف ﺑﲔ اﻟﻜﺴﺮ واﻟﻀﻤﺔ ﻓﺄﻫﻞ اﳊﻀﺎرة ﳝﻴﻠﻮن إﱃ اﻟﻜﺴﺮ ﳋﻔﺘﻪ وأﻫﻞ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﳝﻴﻠﻮن إﱃ 
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ﻼف ﺑﲔ اﻟﻔﺘﺢ واﻟﻜﺴﺮ ﻓﺄﻫﻞ اﳊﻀﺎرة ﳝﻴﻠﻮن إﱃ اﻟﻔﺘﺢ ﳋﻔﺘﻪ وأﻫﻞ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﳝﻴﻠﻮن إﱃ اﻟﻀﻢ ﻟﺜﻘﻠﻪ، وإذا ﻛﺎن اﳋ
اﻟﻜﺴﺮ ﻟﺜﻘﻠﻪ، وإذا ﻛﺎن اﳋﻼف ﺑﲔ اﻟﻀﻢ واﻟﻜﺴﺮ ﻓﺄﻫﻞ اﳊﻀﺎرة ﳝﻴﻠﻮن إﱃ اﻟﻜﺴﺮ ﳋﻔﺘﻪ وأﻫﻞ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﳝﻴﻠﻮن إﱃ 
 أﺧّﻔﻬﺎ اﻟﻔﺘﺤﺔ، وأوﺳﻄﻬﺎ اﻟﻜﺴﺮة.اﻟﻀﻢ ﻟﺜﻘﻠﻪ. وﻣﻦ ﻫﺬا اﳋﻼف ﻳّﺘﻀﺢ µّن أﻗﻮى اﳊﺮﻛﺎت ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻀﻤﺔ، و 
  اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت
ﺑﻌﺪ أن ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ ﻗﻀﺎ$ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﺸﺎذة اﻟﻮاردة ﰲ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان، وﺻﻠﻨﺎ إﱃ  اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻦ 
  ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ µﻫﻢ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﰲ اﻟﻌﺒﺎرات اﻵﺗﻴﺔ: 
ﻋﻠﻴﻬﺎ واﳌﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﻄﻖ ﺎ ﻣﻊ ﻋﺰو ﻛﻞ  اﻟﻘﺮاءات ﻫﻲ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن اﳌﺘﻔﻖ (١
 وﺟﻪ ﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻪ، وﻫﻲ إﻣﺎ ﻣﺘﻮاﺗﺮة أم ﺷﺎذة.
اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﺗﻔﻘﺪ  ﻳﻜﻮن ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﻏﲑ ﻧﻈﺮ إﱃ ﻗﻠﺔ وﺟﻮدﻩ وﻛﺜﺮﺗﻪ، و ﻫﻲ ﻣﺎاﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎذة ﻫﻲ  (٢
أﺣﺪ اﻷرﻛﺎن اﻟﺜﻼﺛﺔ، وﻫﻲ: أن ﺗﻜﻮن اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ، أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﺮﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ، وأن ﺗﻜﻮن 
 ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 ﲤّﻴﺰت ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﲟﺎ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.( ٣
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﻮ$ت ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻷxﺎ ﻧﺸﺄت ﻣﻊ  أن اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة ﻣﻦ أﻗﺪم اﳌﺮاﺟﻊ ﰲ( ٤
 ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن.
أن اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ ﺗﻌﺪدت ﺑﺘﻌﺪد اﻟﻠﻬﺠﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺗﺼﺎل اﻟﻨﺎس ﰲ ﻗﻀﺎء ﺣﻮاءﺟﻬﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ( ٥
 ﻣﻦ أﻣﻮر دﻳﻨﻴﺔ، وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ.
 
  اﳌﺮاﺟﻊ
 اﻟﺒﺪﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺘﻨﱯ دون ﺳﻨﺔ وﻃﺒﺎﻋﺔ.ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ، ﳐﺘﺼﺮ ﰲ ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﻛﺘﺎب  اﺑﻦ
ﻣـ( اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﰲ ١٠٠٢اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﳊﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ. )
  ؛ ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.١ﳏﻤﺪ، ط
  اﳌﻌﺎرف، دون ﺳﻨﺔ وﻃﺒﺎﻋﺔ.اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار 
  .أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ وﻣﺼﺪرﻫﺎ. دون ﻃﺒﺎﻋﺔ –اﻟﻘﺮاءات ه(  ٢٠٤١إﲰﺎﻋﻴﻞ، ﺷﻌﺒﺎن ﳏﻤﺪ. )
؛ ﺑﲑوت: دار ١( ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﺎدل أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد وإﺧﻮاﻧﻪ، ط٣٩٩١أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ. )
  اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
  : ﻫﺪى ﳏﻤﻮد ﻗﺮاﻋﺔ. اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲاﻷوﺳﻂ، ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﺪة اﻷﺧﻔﺶ. ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن. ﲢﻘﻴﻖ
  (. اﻟﻜﻮﻳﺖ: وﻛﺎﻟﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﺮﻣﻲ.٢٨٩١ﺑﺪر، أﲪﺪ، أﺻﻮل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻣﻨﺎﻫﺠﻪ )
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؛ اﻟﻜﻮﻳﺖ: ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻲ ﺟﺮاح ٢( اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وأﺛﺮﻩ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ط٨٧٩١ﻣﻜﺮم، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﺳﺎﱂ. )
  اﻟﺼﺒﺎح.
(. اﻻﻗﱰاح ﰲ أﺻﻮل اﻟﻨﺤﻮ، ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ ﻋﻄﻴﺔ ٦٠٠٢أﰊ ﺑﻜﺮ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ. )اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ 
  ؛ دﻣﺸﻖ: دار اﻟﺒﲑوﰐ.٢وﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻄﻴﺔ، ط
(. اﳌﺰﻫﺮ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ: ﻓﻮاد ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮر، ٩٠٠٢اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ. )
  ؛ ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.٢ط
  (. اﻟﻜﻮﻳﺖ: وﻛﺎﻟﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﺮﻣﻲ.٢٨٩١أﲪﺪ، أﺻﻮل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻣﻨﺎﻫﺠﻪ. )ﺑﺪر، 
  (. اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻌﺮﰊ اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺗﻮﻧﺲ: ﻻروس.٩٨٩١ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ اﻟﻌﺮب. )
: ٤(. اﻟﺼﺤﺎح Ûج اﻟﻠﻐﺔ وﺻﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﲢﻘﻴﻖ: أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر ﻋﻄﺎر، ط٠٩٩١اﳉﻮﻫﺮي، إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﲪﺎد. )
  وت: دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ.ﺑﲑ 
  : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.ﺎت، ﺑﲑوت(. اﻟﺘﻌﺮﻳﻔ٠٠٠٢اﳊﻨﻔﻲ، أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳊﺴﻴﲏ اﳉﺮﺟﺎﱐ. )
  اﳋﺎﻟﺪي، ﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح. اﻷﻋﻼم اﻷﻋﺠﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺑﻴﺎن، دﻣﺸﻖ: دار اﻟﻘﻠﻢ.
  ت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ: دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ. دون ﻃﺒﺎﻋﺔ.(. اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءا٦٩٩١اﻟﺮاﺟﺤﻲ، ﻋﺒﺪﻩ. )
  (. ﳐﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح، ﺑﲑوت: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن.٦٨٩١اﻟﺮازي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر. )
اﻟﺰﺑﻴﺪي، ﳏﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ اﳊﺴﻴﲏ، Ûج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس. ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﲪﺪ ﻓﺮاج، اﻟﻜﻮﻳﺖ: ﻣﻜﺘﺒﺔ 
  ﺣﻜﻮﻣﺔ.
ﻞ وﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﰲ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ﻳ(. اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻨﺰ ٩٠٠٢ر ﷲ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ. )اﻟﺰﳐﺸﺮي، ﺟﺎ
  ﲢﻘﻴﻖ: ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺄﻣﻮن ﺷﻴﺤﺎ. ﺑﲑوت: دار اﳌﻌﺮﻓﺔ.
  ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻷردن: دار ﻋﻤﺎر.ﻴﻨ(. ﻣﻌﺎﱐ اﻷﺑ٧٠٠٢ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ. ) اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ،
اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ. دراﺳﺔ وﲢﻘﻴﻘﺎ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم (. ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺮاﻏﺐ ١٢٤١اﻟﺸﺪي، ﻋﺎدل ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ. )
  اﻟﻘﺮى.
ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ  اﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن.اﻟﻌﻜﱪي، أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ. 
  وﺷﺮﻛﺎﻩ.
  .اﻟﻌﻜﱪي، أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء. إﻋﺮاب اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﻮاذ. ﲢﻘﻴﻖ: ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ ﻋﺰوز، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ
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(. اﳊﺠﺔ ﰲ ﻋﻠﻞ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ. ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﺎدل أﲪﺪ ﻋﺒﺪ ٧٠٠٢اﻟﻔﺎرﺳﻲ، أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر. )
  ؛ ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.١اﳌﻮﺟﻮد وإﺧﻮاﻧﻪ، ط
ﲢﻘﻴﻖ: ﺳﺎﱂ ﻣﺼﻄﻔﻰ  (. اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺘﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮﻃﱯ.٠١٠٢اﻟﻘﺮﻃﱯ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻷﻧﺼﺎري. )
  ﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.اﻟﺒﺪري. ﺑ
(. ﻛﺘﺎب اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ وﻋﻠﻠﻬﺎ وﺣﺠﺠﻬﺎ. ٧٠٠٢اﻟﻘﻴﺴﻲ، أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﳐﺘﺎر. )
  ؛ ﺑﲑوت: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.٥ﲢﻘﻴﻖ: ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ رﻣﻀﺎن، ط
  اﻟﺒﻼغ.(. ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءات، ﲢﻘﻴﻖ: ﴰﺮان اﻟﻌﺠﻠﻲ. ﺑﲑوت: ﻣﺆﺳﺴﺔ ١٠٠٢اﻟﻜﺮﻣﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻧﺼﺮ. )
  (. اﻟﻘﺮاءات وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزﻫﺮﻳﺔ.٤٨٩١ﳏﻴﺴﻦ، ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ. )
اﳌﻌﺼﺮاوي، أﲪﺪ ﻋﻴﺴﻰ. اﻟﻜﺎﻣﻞ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺎﻣﺶ ﻣﺼﺤﻒ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار 
  اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻃﱯ.
(. ﺗﻔﺴﲑ اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ. ﲢﻘﻴﻖ: ﺟﻼل اﻷﺳﻴﻮط. ﺑﲑوت: دار ٨٠٠٢، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ. )اﻟﻮرﻏﻤﻲ
 اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
 
